





An Attempt to Relaie the Gross Intensity 
of a Compound Odor to the Total Conceniration 
of Ingredien ts (X) 
一一Calculationof the Compound Odor Intensity by 
Making Use of the Ingredient Concentrations一一一
Isamu SANO， Akie TSURUIZUMI， 
Kimihiko OHY A and Aichi SANO 
Eqs. (1) and (2) in text are ones by dint of which we are able to calculate the intensity of a 
compound odor in terms of ingredients; though both of these are of the form of the Weber-
Fechner's relation， they have been derived by us based on an idea that the sense of sm巴1be 
produc巴donce odorants adsorbed onto the surface of olfactory organ， and， through th巴results
of th巴irapplicability examinations， ithas b巴巴nfound that eq. (2) has an advantage over eq. (1). 
Further tests of eq. (2) were made in the present report utilizing odors emanating from a 
kraft-paper mill， and additionally， those associated with rendering plants， live-stock houses and 
night-soil processing plants， with the results so successful that it enables us to calculate the 
compound odor intensity 
Taking the findings into consideration， w巴havepresented a view， on the mechanism of smell 
sense generation， that (1) the odorant adsorption is caused mainly by physical forces and， insom巴
cases， by ch巴micalforces ; the latter should be rather weak， and (2) the surface of olfactory organ 
is in a state covered with a very thin layer of salt-containing water; the adsorption process is 
almost the same as a solution process 
Turning the view to account， we might understand some such empirical facts that (1) the 
fatigue as well as r巴cov巴町 ofsm巴1sense is easy and (2) the e任ectof temperature upon the smell 

































































































* 4 この喰違いについては第9報(愛工大研報， NO.19， 1984)に考察が行ってある。
* 5 硫化水素が存在し，強度は零の場合。
* 6 39例の中，喰遣いの著しいものを挙げると実測値l.0 計算値2.3の場合が筆頭で，以下，次の 4例l.0:2.2， 












A 1.2 3.0 
B 0.9 0.8 1.3 
























(c) 昭56. 7. 22 調査
濃度 (ppb)
調査地点
硫化水 メヲLノしメ 硫化メ ニ硫化
A 5.2 1.1 2.5 0.5 
B 5.9 0.7 1.8 
C 1.8 
D 8.1 1.9 6.2 1.0 
E 7.7 1.2 2.8 0.6 





£E1 L 実 浪リ 計 算
4.7 1.8 2.1 
3.0 1.1 2.3 
2.6 1.4 1.8 
。司9 2.7 1.2 
1.7 1.8 1.5 
1.1 0.3 1.3 
1.8 1.3 1.5 
1.6 1.3 1.5 
2.0 。 1.6 
強 度(6点スケーノし)
Z口込 J十 実 視日 百十 算
0.6 0.5 1.1 
0.7 0.6 1.1 
0.6 1.5 1.1 
0.8 。 1.2 
0.6 。 1.1 
0.7 0.7 1.1 
0.8 0.2 1.2 
0.8 。 1.2 
0.8 。 1.2 
」
強 度(6点スケー ノレ〕
Z口L 計 実 調リ 百十 算
9.3 2.6 2.4 
8.4 0.9 2.1 
1.8 0.5 1.5 
17.2 2.1 2.7 
12.3 2.8 2.5 
8.8 1.8 2.5 
1.6 0.3 1.5 
1.4 0.2 1.4 
0.7 。 1.1 
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(d) 昭57. 1. 19 調査
濃度 (ppb) 強 度(6点スケーノし)
調査地点
硫化水 メヲLノしメ 硫化メ 二硫化 ZE〉ユh 実 浪H J十 算
A 2.5 1.5 6.4 1.3 11.7 2.9 2.6 
B 1.6 。7 2.7 0.5 5.5 2.2 2.3 
C 10 2.9 0.6 13.5 2.0 2.4 
D 2.5 1.3 5.6 0.9 10.3 1.5 2.6 
E 2.5 0.8 3.3 0.5 7.1 1.0 2.4 
F 11 0.8 0.8 12.6 2.0 2.4 
G 1.7 1.7 3.4 2.2 2.0 
H 1.2 0.9 2.1 1.5 1.7 
I 0.9 0.9 。 1.2 
(e) 昭57. 7. 22 調査
濃 度 (ppb) 強 度(6点スケーノレ)
調査地点
硫化水 メチルメ 硫化メ 二硫化 ぷ口〉、 d十 実 演日 算
A 0.8 0.8 1.2 2.8 1.0 2.2 
B 0.6 0.6 0.4 1.1 
C 0.8 0.8 1.6 1.6 1.7 
D 1.6 
E 0.4 
F 1.3 (1 4)叩
G 0.2 
H 0.9 
I 。 0.9*b 
*a 硫化水素及び硫化メチルの濃度を共に 0.4ppbとし， メチルメノレカプタ/及び二硫化
ンメチノしを無視して計算
も 硫化水素の濃度を 0.4ppbとし，他は無視して算出
(f) 昭58. 1. 19 調査
濃 度 (ppb)
調査地点
硫化水 メヲLノl〆メ 硫化メ 二硫化
A 0.7 
B 0.9 
C 1.2 1.4 3.9 0.5 
D 0.8 
E 0.7 
F 1.5 0.5 2.5 
G 0.7 
H 0.9 0.6 
I 0.8 
強 度(6点スケーノレ)
lE〉3、 五十 実 測 算
0.7 。 1.1 
0.9 0.3 1町2
7.0 1.8 2.5 
0.8 0.8 1.2 
0.7 0.5 l.1 
4.5 2.2 2.2 
0.7 0.4 1.1 
1.5 1.3 1.6 
0.8 。 1.2 
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表 2 嘆覚強度(y， 6点スケーノレ値)と物質濃度 (x，ppb)の聞の関係式4)
硫化水素 I y =0. 950210g x + l.2873 




y =0. 784310g x + 1.7105 
y = O. 984910g x + l.5496 
調 濃 強((ppb) 強度(6点スケー ル
査 アセトア トリメチノレ アンモ メチルメノレ 二硫化場 l- l- Z当h 正十 実 i~1j 計算所 仁1ノLデヒト ア 、 ン ニア 酪酸 吉草酸 カプタン ジメチノレ
A 16.1. 17.1 380 24.8 2.4 0.7 0.8 44l. 9 4.5 2.4 
B 3.1 3.0 210 7.8 3.3 < 0.5 <0.6 228.2 2 l.7 
C 13.9 131 1540 813 63.2 2.2 3.7 2567.0 4 (5)* ， 
D 22.9 102 1720 125 9.9 6.0 l.5 1987.3 3.5 3.5 
E 17.9 71.7 3150 164 11.1 l.5 6.1 3422.3 3 3.7 
F 3.6 4.3 280 2.1 l.7 < 0.5 <1.0 293.2 l.5 l.5 
G 2.0 。7 100 1.5 0.9 < 0.5 <1.0 106.6 1 1.0 
H 46.8 2720 2290 4470 306 179 6.3 10018.1 4.5 (5)*b 
38.1 36.7 410 2.8 2.5 9.0 3.7 502.8 3 2.4 
不a 計算値 5.7 *b n十算値 8.3
表 4 嘆覚強度(y， 6点スケーノレ値〕と物質濃度 Cx，ppb)の問の関係式4)
アセ卜アルデヒド y二1.01logx +0.82 
トリメチルアミン yニ0.90dogx+l.86 












1-吉草酸 y = 1. 09 log x + 2.39 
メチルメノしカブタン y =1.25 log x +2.23 















濃 度 (ppm) 強度 (6点スケール)
調査場所 測定番号
アンモニア 硫化水素 実測 計算
1 0.070 0.004 2 11 
2 0.277 0.007 3 22 
3 0.447 0.009 2 22 
4 0.430 0.003 1 2 
5 0.218 0.004 l 1 
A 6 0.378 
0.012 3 2 
7 0.374 0.009 3 2 
衛
8 0.531 0.006 3 2 
生 9 0.551 。 2 2 
セ 10 0.206 。 2 1 
ン 11 0.167 0.002 3 1 
12 0.328 0.010 3 2 
'7 
13 0.586 0.129 2 2 
14 0.368 。 2 2 
15 0.388 。 3 2 
16 0.346 。 4.5 1.6 
17 0.905 0.531 5 4 2 
18 0.335 。 4 2 
19 0.312 0.006 3.3 1.6 
20 0.185 0.009 3 1 
21 0.405 0.009 2 2 
22 0.577 0.003 2 2 
23 0.371 0.011 1.5 1.7 
24 0.466 0.005 3 2 
25 0.360 。 2 2 
B 26 0.147 0.001 3 1 
衛 27 0.228 0.004 2 1 
生 28 0.210 0.013 
l l 
29 0.547 0.003 2 2 
セ
30 0.416 0.004 3 2 
ン 31 0.691 0.015 2 2 
タ 32 0.433 0.012 1 2 
33 0.480 0.012 1 2 
34 0.248 0.002 2 1 
35 0.084 0.002 2 1 
36 。.910 0.002 2 2 
37 0.335 0.003 1 2 
38 0.336 0.002 2 2 
39 0.315 。 1 1 
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濃 度 (pp m) 強度(6点スケール)
調査場所 測定番号
アンモニア 硫化水素 実損Ij 計算
40 0.390 0.026 1 2 
C 41 1.167 0.072 1 3 
衛 42 0.390 0.010 1 2 
生 43 0.684 0.010 1 2 
セ 44 。目833 0.014 3 2 
ン 45 1.313 0.853 3 3 
タ 46 0.559 0.001 4 2 
48 0.238 0.007 2 1 
49 0.439 0.014 l 1 
59 0.129 。 3 1 
D 60 0.595 0.005 3 2 
畜 61 0.287 。 2 2 
産 62 0.237 0.003 2 1 
セ 63 0.151 。 2 1 
ン 64 0.668 。 2 2 
5< 65 0.206 
。 3 1 
66 0.432 0.007 1 2 
67 0.066 。 1 。
69 。目978 。“005 1 2 
70 1.065 0.125 3 3 
71 3.132 0.003 2.5 3.2 
72 。目699 0.005 3 2 
E 73 1.096 0.003 l 2 
フ 74 l目026 0.005 2 2 
エ 75 0.701 0.005 4.3 2.1 
ザ 76 0.910 0.006 
5 2 
77 1.055 0.003 5 2 
78 4.024 0.022 4.7 3.4 
、
79 6.133 0.108 5 4 
80 1.295 0.011 4.5 2.6 
ノL- 81 1.797 0.011 4.8 2.8 
工 82 1.023 0.127 4 3 
場 84 0.800 0.002 4 2 
84 0.685 。目170 4 2 
85 2.347 0.117 4 3 
86 14.757 2.397 5 5 

















δ1 ~，'， 5 -一一ニヱ(r，k，).-i，iー十ヱ(r，k，Q，). aT "'-，-l''1)'2T，''-，-l'''oI')'RT2 
k，こ k，Q，=Q 
k '0 ， Q ~一一(5十 〕-2T""T 
Q におい物質の脱着熱
δ1 k ，_ ， Q， .， alnB 
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